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.HYPERTROPHY OF THE MAMMA OBSERVED IN TWO 
CASES AFTER RESECTION OF THE UPPER-LOBE 
OF THE LUNG ON THE SAME SIDE 
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Surgical Department of the YODO Communications Hospital 
< C'hief: KAzuo YABUKc, l¥T. D.) 
H1Tosm SoEZIMA, Kvon Nrnrno, AKIRA MATUI, 
SHOJI KuRfrA and DAITEN KuRODA 
The 2nd Surgical Division, Kyoto University :¥Iedical School 
(Director : Prof. Dr. YAsUMARA Ao YACH J 
Case I: 23・year-old,unmarried female., Case Il: 24・~·ear-old, unmarried female. 
2404 日本外科宝函第28き第6号
Both cases had the pulmona1下’ tuberculosis.Case I was carried out resection of 
the司upper-lobeof the lung with ID, ¥J, V-rib, on the left side anrl case IT. the upper-
bbc of the right lung. 
Postoperative course of these cases wc1℃ unevcntfoJ. About 3-4 months after 
oper-ation, hypertrophy of, the mamma on the operated side w山 fonud.
＼γe measur s2xual. h丸m:mム；sin the urine and t11己 t＜；；叫）~rature in the wole 
ski:n; but abnormalit~’ 1v:;ts not found. We could not demopstratc the hypertrophic 
主issuesof the mamma histologically, but according to叫vcralreports (OKINAKA, 
TAKAGI and others), hypertrophy of the mamma on the pperativc side is mainly 
clueλo the pressure of the oprati:ve scar of the skin which causss a neurovegetativc 






























影像では病巣は左81+2にあり p B~・1 も異常に思われ
た（写真2). 
以上の検査成績からP 昭和30年 3月左肺上薬切除術
写真1 症例1.)j旬滞レ線単純写真 写真2 ・1,例I.気管支造影像
（術前） （術前）















































































































































i. 2 I c1.sγI 2.Sy 
4 I 1.5 I 4.6 
5. I 3.0 I 2.2 
7 I 2.8 I 0.5 
第2症例 l ~i~· ~g I ~：~ I ~：6 
13. 14 I 3.1 I 2.5 
15. 16 I 9.4 I 6.4 
17. 18 I 0.8 I 0.2 
19. 20 I 4.6 I 4.1 
1-3 I i.o I 2.0 
4-6 I 3.0 I 1.0 
7. 8 I 4.1 4.7 
9. 10 I 20.5 I 17.1 
1. 12 I 3.0 I 5.6 
対照例｜ 13. 14 I 6.o I 4.8 
15. 16 I 19.7 I 9.5 
17. 18 I 10.8 I 15.l 
19 I 4.0 I 3.0 
20 I 2.0 i 1.5 
21 I 2.5 i 1.1 
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c）尿中 Estrio！量
第 2 症例 i対照例玉三~日空豆元~i~恒き
28. 29 I 57.5〕 I16.17.18 I 74.4γ 
30. 1 ! 29.0 I 19. 20. 21 I )35.6 
2 I 72.0 I 22. 23 i 86.4 
9. JO I 70.3 I 28. 29 I 111.2 
d）尿中 17-KS量
第 2 症例 対 照 伊j
測定日 ｜ mg/day 測定日 mg/day 
25 3.15mg 16 6.Slmg 
29 3.05 19 6.34 
3 4.03 23 5.90 
5 6.67 27 9.18 
6 4.98 31 5.79 
7 3.13 3 6.15 
JO 4.21 5 6.72 
13 6.78 JO 6.04 




第 2 症例 i 対照例
旦竺日［ 1日量（平均）I測定日 1日量（平均）
4. 5 i 0.5mg 
6. 7 I 1.1 
9. 10 I 2:8 
2-l. 25 i 1.2mg 
26. 27 I 2.5 
8. 29 I 3.1 
1. 12 I 2.3 30. 31 I 'i.5 
13. 1-l 2.5 1. 2 i 1.2 
15. 16 1.3 3 1.8 
































(Ch. U.) (T. T.J 
院1回｜第2回除1国旗2回
舌下混（体温計） I 37.1 : 37.1 I 37.1 I 37.1 
対顔面中央 I35.o 1 3-1.s 1お sj 34.5 
国 胸 陪苦汁 ss.2Iお4I 36.4皮門 直＿］6.3~ 37.1 ,I制！ 36.7 
叫 剖 35.4I 35.3 I I 朝背 j割 35.8I 35.0 I 35:3 I 36.1 
4 上勝中央外面 l~i ~：：： I ~g I ~g I ~！：~ 
膚｜ ｜前鱒中央内面｜右I35.1 I 3,l.O I 35.6 I 35.9 
｜左I35.4 I 34.7 I 35.3 I 36.1 
手背中央 ｜判 33.oI 33.2 I 33.4 I ~z.~ ｜左I33. 7 I 33.4 I 33.2 ., 1._ 
温｜問中指末肯；室｜ お ［~~：~ l_jt~ 
下｜下腿下より約 ltil2s.2 I 21 .9 I 31.0 I 30.0 
肢II/3で前内面｜左I21.9 i 21.5 iぬ.sI 30.o 
てri:.1・ ;r 4~i~2一~；， －－i· J ~： （一一二；
半｜ー｜ 日J 0.5°0 { f ~＇］.261 3.LQ;? .[.7 3いU, I廿｜ヂ 2!:i.JO占有..134,52: 3」.37 34 .73 34.63 
均｜叫とLて
皮I，胸 50% I I~！！肯 50% ！割 引5 35.75吋5 ~~·~~ 
温i幹｜ として ｜左i35.551 36.05 35 95 :m. w 
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